









Compilation of a New Learner Corpus for Second Language Acquisition Research
Tatsuya Sakaue
Abstract: The aim of this paper is to point out the issues that make the existing learner corpora 
diﬃ  cult to use for second language acquisition and English education research, and to report on 
the characteristics of a new learner corpus, the Hiroshima Interlanguage Corpus (HIC), which 
has been compiled for conducting language acquisition research. Experimental methodologies, 
such as a grammatical judgment test or a picture-description task, are encouraged for use in 
second language acquisition research, and some kinds of language tests or questionnaires are 
used for English education research. In addition to these methods, learner corpus research 
should be adapted in order to do foreign/second language acquisition research. Although some 
learner corpora, such as the International Corpus of Learner English (ICLE), are available for 
language research, these have some diﬃ  culties as learner variables, such as particular learners’ 
proficiencies, are not always well described. Further, it is difficult to analyze the process of 
language production. This paper strives to explain the characteristics needed to compile a new, 
useful learner corpus for second language acquisition research.





































Computer learner corpora are electronic collections 
of authentic FL/SL textual data according to explicit 
design for a particular SLA/FLT purpose. They are 
encoded in a standardised and homogeneous way 














のが存在する。１つは，CHILDES (CHIld Language 
Data Exchange System) であり，もう一つは，ICLE 












































なお，ICLE のマニュアルには，"Two fuzzy variables"
として挙げられているものがあり， ESL か EFL かと
いう学習環境（learning context）の違いと，習熟度
（proﬁ ciency）がある。習熟度については，Common 

















され利用可能となっている，The National Institute 
of Information and Communications Technology-
Japanese Learner English （NICT-JLE） Corpus，
JEFLL (Japanese EFL Learner) Corpus，Nagoya 
Interlanguage Corpus of English（NICE），The 























































































Many corpus-based researchers do not know 
enough about the theoretical background of SLA 
research to communicate with them [i.e. SLA 
researchers] effectively, while SLA researchers 
























































































































ᤵᴗ άືෆᐜ ᫬㛫ไ㝈 ཧ↷≀ ࢺࣆࢵࢡ 
Week 1/2 㸯ᅇ┠ࡢసᩥ཰㞟 50ศ㛫 ࡞ࡋ Ꮫᰯᩍ⫱ 
Week 2/3-14 ྛ✀₇⩦ ࡞ࡋ ࠶ࡾ Part-time job➼ 
Week 15 㸰ᅇ┠ࡢసᩥ཰㞟 50ศ㛫 ࡞ࡋ Ꮫᰯᩍ⫱ 












































































削除・置換処理，Perl および UNIX コマンドによる
テキスト処理を行って，産出データを集計した。
まず，Week 1/2と Week 15に英作文データをも
とに構築した各コーパスの語数などの基本的な数値
を求めた結果を表３に示す。なお，語数の集計には，





 Week 1/2 Week 15 
⥲ㄒᩘ  15728   18263
᭱኱ㄒᩘ  276   328
᭱ᑠㄒᩘ  70   94
ᖹᆒㄒᩘ 167.3 (SD =49.3) 194.3 (SD =48.3) 




次に，各学習者の Week 1/2および Week 15に書い
た作文の総語数の散布図を図３に示す。点線の補助線
よりも左側にあるプロット（丸点）は，ある学習者の














































































る。例えば，"I lived in Hiroshima three years ago."
という文から，2-gram 表現を抽出すると，"I lived"，
"lived in"，"in Hiroshima", "Hiroshima three","three 









まず，表４から，it is や I think のような表現が，
PRE および POST において，高頻度で出現している
ことが分かる。これらの表現は，文頭で使用され，特
に I think については「～だと思う」という母語から
英語への変換処理を行った結果として多く用いられた
ものと推測される。一方で，in the という前置詞句が





次に，表５から，I think that が PRE・POST のど
ちらでも高頻度で出現していることが分かる。しか
し，頻度そのものには大きな差は見られない。さらに，
POST の16位の表現として it seems that が見られるが，
これは，学生が使用していた教科書に掲載されていた

















㡰఩ 35( 㢖ᗘ  3267 㢖ᗘ
 LWKLQN   LWLV 
 WKLQNWKDW   LQWKH 
 LWLV   LWKLQN 
 WKHUHDUH   WKHUHDUH 
 KDYHWR   VFKRROHGXFDWLRQ 
 JRWR   JRWR 
 LQWKH   KLJKVFKRRO 
 VFKRROLV   WKLQNWKDW 
 LVYHU\   RIWKH 
 DORW   DORW 
 ZDQWWR   ORWRI 
 KLJKVFKRRO   ZHFDQ 
 ORWRI   KDYHWR 
 RIWKH   ZDQWWR 
 LVQRW   WRVWXG\ 
 WRVWXG\   LVWKH 
 WKH\FDQ   LVQRW 
 VFKRROHGXFDWLRQ   HGXFDWLRQLV 
 IRUH[DPSOH   LVYHU\ 



















㡰఩ 35( 㢖ᗘ  3267 㢖ᗘ
 LWKLQNWKDW   DORWRI 
 DORWRI   LWKLQNWKDW 
 WKHUHDUHPDQ\   VFKRROHGXFDWLRQLV 
 LZDQWWR   WKHQXPEHURI 
 DQGVRRQ   WKHUHDUHPDQ\ 
 ZKHQLZDV   MXQLRUKLJKVFKRRO 
 LVYHU\LPSRUWDQW   KLJKVFKRROVWXGHQWV 
 JRWRVFKRRO   DQGVRRQ 
 HGXFDWLRQRIVFKRRO   LWLVLPSRUWDQW 
 WRJRWR   JRWRVFKRRO 
 WKHPRVWLPSRUWDQW   WKHPRVWLPSRUWDQW 
 VRLWKLQN   LVYHU\LPSRUWDQW 
 WKHUHDUHVRPH   WKDWLWLV 
 VFKRROLWKLQN   ZHKDYHWR 
 JRWRVFKRRO   ZHFDQOHDUQ 
 ZHKDYHWR   LWVHHPVWKDW 
 WKH\KDYHWR   LWLVQRW 
 WKHQXPEHURI   WRJRWR 
 VFKRROHGXFDWLRQLV   WKHVWXGHQWVZKR 
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注　 [BS] はバックスペース，[SF] はシフト，[SP]
はスペース，[ET] はエンターの入力を示す。
[SP] 
s[BS] 
[BS][BS] 
ne[BS][BS][BS][BS] 
[BS] 
a[BS][SF]all[SP]over[SP]the[SP]world,[SP]th
ere[SP]is[SP]som 
e 
[BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS]are[SP]some[SP] 
people[SP] 
that[SP] 
not[SP]to[SP]go[SP]o[BS]to[SP]scholl[SP][BS
][BS][BS]ol. 
[SP] 
[SF][SF][SF][SF][SF][SF][SF][SF][SF][SF][SF
]and[SP] 
some[SP]of[SP]them[SP] 
can[SP] 
not[SP] 
write 
[BS]e[SP]a 
[BS]or[SP] 
read[SP]book 
.[SP] 
[SF]so[SP]they[SP]cant[SP][BS][BS][SP]not[S
P]work 
. 
[SP] 
[BS][BS][BS][BS]who 
[BS] 
 [SP] 
[ET] 
[ET] 
[ET] 
[ET] 
[ET] 
[BS] 
[ET] 
[BS]theyt[BS][SP]helo[BS]p[SP]the 
[BS] 
eir[SP]family[SP] 
[BS] 
. 
